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rlrr  thori. ty
(  illay
Irt  its  tltit'cl  Cencritl  Ilt:polt,  ltow  bef'olc. t.hr:
Commotr Assetnbll',  the  IIigh  Aut.horiLl'  nrahi.'s  rcfel'encr("r
to  t.he stage  wtrich  htrs been  loached  in  the  cliscus-.
sions  i t  ltas beett cat'r5,i1114  on wi tli  tltc  Rr.rhr  coalmin-
ing  indr.rstry since  the  last  Bxtra<;r'clinary  Scssion  ol'
the  Comniolr  Assetntrly in  Novembcr'. I  rcfet'v()u  to  C-ha1t-
t.er Three  of  the  Report  in  your  possc,ssionrSect.ion 3,
Itcm  No.  134.  'fhe I{igh Arrthority  t}rr.r'e  statt's  that  it
intends  t.o tell  t.hc Asscnrbly  vnrballr'lnot'e  abolrt  thc.
wa),in  which  tltis  tnnttcr  has  clc,-vr:lopc:ci  rltrring  ilrr.
last  {'ew  wecl<s.  This  proce(lurt',  ol'proviclirrp5 f'urtlrer.
cietails  in  a  verLral  statcnlent  was nclLrL)ssill'y  becartse
at  tlre  tirne  when  the  Ileport  was  cll'arvn  up,  tl're r.esul ts
of  ttrc.  cliscussions  rvi  th  the  lepl"cscntat.ivcs  of  t.he
c:oalrnining  cotnpatrios wc)t'c  nol. yet  Lo ltnnd.2
I  s;lrrirrlri  likr',  i{'I  ln:I.\,,  tr>  t,c(,nll tlrr.  l)()sltirrrr
*'lttcll  lt'cl to  ()tll'  tlisr:r.tssiorrs  u'i  t.  lr  t.ht,-  Itulrr col lic,  I.rt,:-;,
\f  ltt'rr  t  ltt' tl()ltlltlon  llarlic  t  wns  i rr  t r.ocirrc.r.rcl  ,  t  lrr, lli gh
Ar-tthrrrr  t_r'  J'irund  irr cxistr:rrctr_,  a  scl  lirtg  ()l.fiillttzlltiorr ot
;.r  tr"1;e'u'lrich  rvrrs  not  Lr()rlll)Atilllr-  n'ith  grt, T'r.t,ilt\,.  []r,l_
c'5gat.r'  Kolt'l'H;lt,.(i, lr)  hjs  l.r.,l)olt  srrbnrjIt.t,cl to.!:ou  l:rst
)iOvt'nll)t'r',  gil\/('i1  l) ilr:  t:OnnL  Of  llrr,,sitrtat.iOtt  (s.,t, I)l). i:
;rncl 12  ilf  lii:r  t'r.'p()i't.). I  r:ltn rgr.rott.  rvor.cl I'or  w(,)r-d  ivlr:r  I
i:,  statccl  Ilt  a  Hrgh  ilrrtltolltv  \\.r)r.kirrg l)[rl]1,r.usr,rl  lrr,
l\lt'.  Korthal.s:
Tlrt'  I{igtr  ArrIlr.r.r t..' r.(]pl'(isi€,rrtat  i'*s  f{arrt, i 1  i}:-:
tltt'rl'  ()Jrt  tii.lt  tlrat  t.hc Ilrrhr  sr-l1irrg  ()r'll-alt1/lr-
t t.'  \\,:1:i ;l  cirt.Lcl  c()ml)r.l.sirrg  tlrt.  f.i f t.y _ I.i  v.
pl'odttt:t't' t'ttLtll'1lt'r  s(.'s,  atrrJ Icttclc.t.(ld c()lnll(-'t  i t i0ri
rnllr()ssr b I  C  bt.  tr*t.rt,'n  tltt., plocluct-,r.s  npcl  !5c  st, I I  _
Lltg ()t'gaui za Liorrs t  o  u.lr  ich  tlrc1, l:c  I  ong ,  s()  Lliu  t ,
pa.ticrrla'Jv  irr v1.w o1't.hc  v,rr''t,'r  trrt,  I.)r.()-
cltttl  t'i  ott  tltrts  slr  it'1clc'tl f rorn  conlpo  Li t irtrr,  :-rtr  thtir.-
rz_ation  conltl  nol  l)t  gt.:Inl.r,{1.
This  point  *  Lht: pr-lirrt.  ol'clu{lntity  is  c}nrl  t)l
tltc  essetrtiiil  pr'cllllrtms  trising  irr  tiir.ct:  L <:opr)(,(.ti6rr
wi tlr  t.hc  lltrlrr. coa.l L  iel  cl.  I rt  r ts  l)l.rf  sent  f  or.nr  ilrn t
is,  as  what  itnottrrts  t.o  a  si rrgle  t:ilr.tt.rl t.t>v*r.i.trg sor'(i
ilOlL of  thc  pr.ocltrt:tion  of.  t.ht.  Cornrntrrri  tv  _  iltis  llulrr.
scJ.  lirrgg  &g(,ncy  1s  tc)o big.  .l'6 psc  flrt:  wor.tlipg  1f  tlre
T't'cilt.y,  r t  is  of  n  rr:rLrrre "t()  det.r.mirlr_, 1rr.tt.es in  thc('ottlttttltt  Mat'lic't,  trncl to  corrtlo.l  ol'  r'r.st.r.ict  trr.r>clpct.iorr
()l'  clis t.r.  i.llrr  t -i  nn".
Ilt  tritll  ol  t.lris siLr-rntr.orr, t.lrc  lliglt  Au1-lror..iL1'
t'otrlcl lravt: rnadr-.  thrng:.1 {,'its\:  lol  i t.sc1[.  l t  t,clrrlrl  srlll_
1111,  lra\lr-  t.alterr a  ltrtr.t.  I  y  llclin t.r  vt.  tlcc.rs.l olt  l_r.1,  ilcr..llr  t,*
lllg:  "Tht' 
I)osititltt  tls 1t  sLarrrls  is  ln('()llstsl.cnl wiLlr
t.ht"ft'r,rat.y.  A  tirnt,r  -liniit  is  hlr.t,.  l.r\'  lt.xt,tl  :  lll  l-r1r.tlr,ci*
illl(-'('wrtlt St'<-'tiott  12 o['  ttrt'Conv(.]rrt.ioir  r.r)rrtnrlring tlrc,
Tr';rrisi  t  ronal  Provisiorrs.  vihi,rr  Lirr-  tirnt,-.1  inri  t  (.xll_l  r.(,:;,
t.he  rxlsti  ngJ  or.gitr)izatiort  rvi  I I  l:1. i I lcgul  ltnd  rnrrst-  )tc:
tl i sso  I vt..,cl"  ,
Strclr a  pr()(,:  r,clrlre  wou
con(:ct'necl  t.he  c:ollicr-ics,
r'u's  r  ancl  thc  I.li  gir  Atr  t.ltorr tV
thi'  clarl< as  tt'r  rvlrc  t.he:r.  a.nci
nlrrch  tht.'  r:x-ist.i  ng ()r'garri  zat
tro  t  r:ot1  t l'avLrn(i  t.hc  'I't.cil  t  y ,
rlecessal'y  ancl uscfr.r_l  ,  wel'e
tut'e.
Itl liavc  lcft ;rl  I  lrartir-rs
t.  ltc  c()t)sulllL'r's,  Lltc  u,()I'l{-
as wcll  collplctelv  in
hr>w  tlres;e  rritai  tasks
ion  1rl.r'l  ()l'nts :rrrcl  wlticlr  clo
btt  t  ilt'(-  {)n  tlrc'  r.rcttr  t I'iIl.1r
lo  l-lr'  c.al'r.i  ccl  t)u  t  i ri  I tr*
Dut  tltcle  \\'As i-rno1.hc.r'  wt)'  opc'p t.t>  LIc  llrg.I  Arr-
tholi  ty.  I t. was  il  harcle-'r'  ()n(-':  i t  rnt'ant.  il  lot  of  w<tr.li,
it  trtl cir l l tld  I'or'  ttlot'(-\  pn  t i clle (r  t'r'orrt  ()Ln's(.,  1  vcs  :rttrl I'r.1.;ln
)'()Ll.  Ilrrt.  it  <l.rtl lrolrl out  pros;pt'cLs  ol'positiyt  r.Lr-
stt  I t.s.  'l'llt' i tlc:t lvas that  tlte  Il  iglr  Au  t;hor.i  t.y worr  I  cl I1l'
rloln  cc.l't.ain  I  irni  ts  rvi  tlrirr  rvhit:lr l.lrt cn:rlmirring  L.p
tt't'pr'lses  ctltt  ld  ol'gntlizct  t.ltc.i  l  snlcs  wi thertrt  t-.gpri  pg
I  nt.o conf I ir:  t  uri  tlt  tlrr' 'Il'r.:r  ty,-4
The Hlgh  Authori'.ty  took  this  alternatlve  cour-
€t€. It  held  numerous  dLscussLons  t  Lt  whlch  the  whole
nexus of  problerns was talked  over,  primarlly  with  the
colLlery  ownersl  but  also  wlth  the  dealers  and cor-
sumers.  Furthermore,  it  kept  ln  constant  touch  with
the  Federal  Government and the  trade  unions.  The  re-
.st  few  days  were
communicated to  the  German  Government and  the  unions
today.
On the  basis  of  this  work,  the  High  Authorlty
has  drawn up  directives  and  forwarded  them  to, the
representatives  of  the  collieries.  . These directives
laid  down certain  limits,  and any fresh  proposals  by
the  l,ndustry  regarding  the  ,forn,,to.be  taken  by  tts
serling  organization,  so  long  as  they  were kept  with-
ln  these  linits,  would  have good. prospects  of  being
authori  zed.
The difficulty  in,  drawing  up  these  directives
was to  find  a  compromise between  two  contradictory
princlples,  namely,
-  Joint'selling  must not  be on such a scale:as  to  re-
strict  competition  in  the  common  rarket  nore  than
is  absolutely  necesaary:
-  Joint  selling  mrrstr,,,on  the  other  hand,  be on such,.a
scale  and, so  orgenized  as  to .be  :  able  to, cope wtth
the  special  problens.  involved  in  the  larketlng  of-5
coa.I  r  partieularly  that  of  the  balance  of  employ-
:'
ment  and offsettlng  of  grades.
At  tlre present Juncture, matters stand more
less as followsl
Within  the  limits  laid  down in  these  High  Au-
thority  directives,  the  heads  of  a  number of  impor-
tant  collieries,  who had undertaken  to  car.ry  on  dis-
cussions  on  behalf  of  the  Ruhr  enterprises,  have,  in
co -operation  with  the  chairman  of  the  joint-  s€Iling
organization,  worked  out  a  proposal.  This  has  just
been submitted,  with  a  request  that  the  High  Authori-
ty  should  state  whether  applications  by  coalmining
enterprises  along  the  fines  suggested, wouLd stand  a
chance  of  being  authorized.
What  do  these  proposals  amount  to  ?
The  change  to  be  ,brought  about.b-y  this  new
solutLon  is  a  fundamental  ,and far-reaching  oD€,o;  Hith-
erto,  the  Ruhr  has  sold.eighty..  milllon  of  its  ninety-
eight  million  tons  of  saleable  coal  through  &[, organ;
ization  which  was  centrally  controlled  by  'r GEORG  tt.
Thus  every  consumer  wishlng  to  buy  Ruhr  coal  had  to




Of these  eighty  mtlllon  tons,  elght  milllon
went  to  thtrd  countries;  the  remalnlng  seventy -  two
million  were sold  in  the Common  Harket.
For  the  future,  the  arraBgement  will  be  as
follows:  According  to  rough  provisionar  estimatesrout
of  this  block  of  Z2m.  t  47m. wlll  be  freed  from  all
centralized  control,  and sold  by  six  agencies  selling
quite  independently.  Onty  25m.  can  be  sold  by  a Jolnt
office  representlng these six  agencies, and even then
only  where  the  groups  of  consumers.concerned  apply  to
that  office.  r  shourd  point  out  that  in  this  respeet
no  pressure  can  be  exerted  upon  the  consumers.  on  the
contrary,  they  are  free  to  decide  to  have  nothing  to
do with  that  officel  ond  to  buy  direct  from  .the  six
selling  agencies.
IYe hope  that  as  time  goes  otrr  this  system  will
enable  the  beneficial  effects  of  competition  to  be
felt  in  productivity  as werl  as  in  salesr  So that  it
may help  to  make coar 'a  competitive  source  of  energy,
in  the  interests  of  the  producers,  the  workers  and
the  consumerss
And now for  the  details  of  the  proposals  3
The cardinal  pornt  of  thts  sltuatron  lsrthere-
forer  the  lndependence  and  stze  of  the  lndtvrdual
serltng  agencles.  For  thte  reason,  the  slx  exletlng.7-
sell"ing  agencies  will  each  contlnue  to  represent  eight
to  eleven  collierLes.
Each  selllng  agency,  taken  alone,  constitutes
& selling  organization  authorizable  under  Article  65.
Each  organizatlon  is  entitled  to  determine  its  own
pricesy  sales  policy  and rebate  systeme  &nd can  lay
down the  limits  for  direct  supplies  to  big  consumers
and  for  supplying  wholesalers.  Each  organization  ac-
counts  for  the  proceeds  to  the  coalmining  enterprises
belonging  to  it,  and  has  its  own despatch  and  person-
nel  departnents.
As  for  the  rest,  the  six  selling  agencies  are
independent  of  one  another.  Io  particular,  all  agree-
ments  between  the  selling  agencies  as  to  pricesl  sales
policy,  rebates,  etc.  are  forbidden.
However,  the  organizations  are  to  be  entitled,
during  a  transition  period,  to  be  represented  two  at  a
time  by  the  same agent.  Some exception  of  this  kind  is
necessary,  for  there  has  to  be  a  certain  running  - in
perlod  to  enable  the  required  number  of  agents  f,or
each  selling  organization  to  be  trained.  Each  org&r-
tzation  has  nine  agents;  on€  for  each  of  its  nine
areas,  making  a  total  of  54  agents  ln  all.
It  goes  wlthout  saying  that  the  six  selling
agencies  have  to  observe  the  general  prlnclples  of,8
the  Treaty  in  regard  to  the  prices  they  charge.  This
means that  the  buyer  is  entltled  to arrange  for  trans-
port  ex-mine  himself.
There  is  one exception  to  thts  inasmuch as  the
High  Authortty  is  prepared  to  authorize  the  pooling
of  the  freight  portion  from  the  pit  to  the  port  of
Ruhrort.  In  this  case,  however,  the  buyer  retains  the
right  to  arrange  for  transport  from Ruhrort.
A further  exception  in  respect  of  shipment  by
sea is  under  study.
At  the  same time,  each  selling  agency  under-
takes  to'  be  responsible  for  ensuring  the  balanee  of
employment  and  offsettlng  of  grades  within  its  own
sphere  of  activity.
Uporr reflection,  we have  come to  the  defi.nite
concluslon  that  tlre  existence  of  six  independent  s€Ll-
ing  agencles  is  not,  in  itself,  sufficient  to  solve
the  problem  of  the  balance  of  employment  and  offset-
ting  of  grades  altogether.  The  worktng  docunent  for
the  dlscussion  of  problems  connected  with  the  market-
ing  of  coar r  which  was  handed  to  ilre  'members 
of  the
common llarket  committee  on  october  18,  rg54 r  ond  an-
nexed  by  f,r.  KoRTHAI,S to  his  report  of  Novenber  lg54,
refers  to  the  ,various  neans  avallabre  .for  reducing
tnequitable  dtfferences  ln  enploynent.  In  thls  rork-.9
ing  document  (p.  gg of  Mr.  Korilralsr  report)  you will
also  find  & reference  to  syndicate  sares  concruded  by
severar  serling  agencies  wlth  a  single  big  consuner.
Thls  point  is  taken  up  in  the  proposals  submltted,  by
the  colllerles.  The output  of  the  indivtdual  colller-
ies,  especially  as  regards  the  availabilities  in  the
different  grades,  ls  not  the  same in  each  case.  Henee
the  range  of  grades  avallable  to  each of  the  six
agencies  ls  not  the  same either.  And  thus  we get  dif-
ferences  in  the  serling  possibilities  of  the  differ-
ent  selling  agencies,  leading  in  turn  to  inequitable
differences  in  employment in  the  collleries  belonging
to  each  agency.  Some  method must,  therefore,  be  found
for  ensuring  the  balance  of  emproyment and offsetting
of  grades  even  in  the  event  of  such  differences
arising  within  the  individual  agenci'es.  For  this  rea-
sonr  the  High  Authority  has deerared  its.willingness
to  permit  the  six  agencies  to  set  up  a  joint  selling
office  for  supprying  a  limited  number  of  big  consum-
ers.  This  is  on  condition  that  the  consumers ln  ques-
tlon  apply  to  their  joint  office  of  their  own accor.d
and  may cancel  their  arrangements  by  giving  notice
within  a  stated  time.  "Bigtt  consumers  eligible  for
this  joint-supplying  scheme are  those  taking  not  less
than  50  ooO metrlc  tons  per  annum.They  do  not  consti-
tute  even  1% of  all  direct  buyers,  but  thanks  to  thts
arrangementr  if  all  the  btg  consumers  concerned  avail
themselves  of  thls  opportunity,  the  joint  office  wil.I
have  an  tfoperatlonal  reservefr  of  some  15-2Om.  tons  a
year.
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contracts  with  the  German state  Railways  are
also  arranged  through  the  .Joint  offLce.  The  Federal
Railways  asked  the  High  Authority  to  permit  them  to
buy  their  intake  of  Ruhr  coal  (sone  lom.  tons  a  year)
from  a  central  agency.
Finally,  the  joint  office  is  responsible  for
L  nunber  of  purely  technical  matters,  including  the
joint  loading  of  sea{oing  vessels  and  the  maintenance
of  permanent  contact  with  the  various  transport  &u-
thorities  (railways,  river  shipping  companies)  in  or-
der  to  ensure  that  consignments  go  through  smoothry.
Each  of  the  six  selling  agencies  has,  however,  its
own  independent  despatch  department.
Parallel  with  this  joint  office,  there  is  to
be  a  joint  export  companyr  to  handle  sares  to  third
countries.  The  coalmining  companies  wish  and  there
is  nothing  in  the  Treaty  to  stop  them -  to  concen-
trate  their  exports  to  third  countries  under  a  single
organizati.on.
In  this  joint  _ selling  arrangement,  toor  i.€.
sares  to  the  state  Railways  and  exports  to  third
countries,  the  organizations  concerned  have  to  ensure
the  balance  of  employrnent  and  offsetting  of  grades.
of  course,  the  practical  effect  on  the  balance  of  €,o-
ploynent  is  less  marked.  In  par,ticular,  the  tonnages
supplted  to  the  State  Rallrays  (approxlnately  lOE.11  E
tons,  but  rnainly  one  grade  onl.y,  Iarge  coal)  have
only  a  limited  infl"uence  ln  thls  respect.
The  High  Author.ity  further  conslders  that  it
is  so  vttally  important  to  ensure  the  barance  of  em-
proyment  and offsetttng  of  grades  that,  if  necessary,
existing  prlorities  for  certain  buyers  must  be  ternpo-
rarily  overridden.  I  arn  referring  to  deliveries  for
what  is  known as  l$er.ks-g$Etverbraucl!,  that  is,  deliv-
eries  made direct  by  the  colLieries,  outside  any
jolnt  serling  arrangementr  to  those  consumers with
whom they  are  tied  up  financially.  In  granting  au-
thorization,  the  HiSh Authority  wi11,  therefore,  see
to  it  that  in  future  the  tonnages  included  lnder
Werkselbstverb"auchl)  r"r,  if  necessary,  pooled  for
the  sake  of  maintaining  the  barance  of  emproyment.
In  this  wayr  a  production  tonnage  which  under  the
set  - up  was withhetd  from  the  central  organization
will  be  available  for  ensuring  the  balance  of  employ-
ment.
Centralization  as  represented  by  "Georg't  which
was a concentration  of  all  fifty  - five  coalmining  en-
terprises  that  is,  a  single  organization  of  all  the
fifty  - five  colliery  companies  -  will  in  future  con-
tinue  only  in  respect  of  a  number of  activities  which
1)  Ittorksf  own consumptiontr
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cannot  be  regarded  as  ltrnlttng  competition.  Among
these  are 3
jolnt  investigation  of  deveropment  work  on  combus-
tlon  technique:
estabrishrnent  of  standards  of  quallty  and  research
on qualities;
collective  publicity;
market  research  and market  observation;
and
observations on general  transport  problems.
This  generar  reorganization  must  also  include
changes  in  the  selring  arrangements  in  the  south  Ger-
man market.  sares  in  southern  Germany are  at  present
so  organized  that  artogether  four  coalfields  - firstly
the  Ruhr with  its  six  selling  agencies,  and  in  atldi-
tion  the  Aachen,  saar  and Lorrai.ne  coalfields  all
use  one  and  the  same agency,  the  oberrheinische  Kohlen-
union  (o.K.u.  ) r  as  their  sole  distributing  agency.
The  High  Authority  has  come to  the  concrusion  that
this  system  is  not  compatible  with  the  Treety.  I t  has
notified  the  O.K.U.  accordingly  in  writingl  and wiLl
be  starting  discussions  on  the  changes  which  will  have
to  be  introduced.
rf  the  enterprises  submit  definite  applica-
tions  in  accordance with  the  proposals  r  have out-
lined,  the  High Authority  will  furthermore  convene a
speclal  advLsory  body,  consisting  of  representatives-13F
of  the  producers  and  workers  of  the  collleriesl  as
well  as  of  representatlves  of  the  dealers  and  consum-
ers  of  Ruhr  coal  in  the  Commurrlty. The High  Authority
wilr  discuss  with  this  body whethere  &nd to  what  €x-
tent,  the  various  organizatlons  in  the  Ruhr  coalminirg
industry  are  adequately  perforrning  ilreir  functions,
notably  those  of  bringing  about  an  appreciable  im-
provement  in  distributionr  of  maintaining  capacity,
and of  ensuring  a balance  of  employment.If  necessary,
they  wilr  examine  what  other  measures  provided  for  in
the  Treaty  may be  used  to  attain  these  ends.
Finally,  a  word  on  one  or  two  trade  problems.
Both  in  the  Ruhr  and  in  other  setling  organi-
zations  within  the  common  Market,  there  sttrl  exist
differences  between  the  conditions  of  competition  for
dealers  established  in  the  country  of  the  organiza-
tion  concerned  and  those  for  dealers  in  the  other
community  countries.  Thls  ls  explained  by  the  ,fact
that  r  up  to  the  time  when  the  corirmon  Market  was  in;
troduced,  the  home market  was  dlstinct  from  the  for-
eign  marketl  &nd accordingly  received  dif&rent  treat-
ment.  In  regard  to  the  foreign  market,  the  producer
very  often  granted  the  sole  agency  to  one  or  two
dealers,  thus  glving  then  & protected  terrltory;  ,in
the  home marketr  on  the  other  handl  all  dealers  were
in  eonpetltion  with  one  another  throughout  the  coun-
try  concerned._14
Dtfferences  of  this  kind  have got  to  dlsappear
under  the  new arrangements.  The whole  area  of  the  com_
mon Market  must  be  recognized  as  the  new 'home  terri-
toryrr  r  so  that  on the  basis  of  general  non - di.scrimi-
rtatory  standards,  every  dealer  is  given  the  rlght  to
do business in  that  market.  That,  after  all,  is  the
purpose of  a Comnon llarket.  This  solution  which  we
shall  have  to  intr.oduce isr  thus,  definitely  not  a
special  prescription  for  the  selring  organization  of
the  Ruhr  industry.  It  is  equally  applicable  to  the
marketing  of  French  coale  Ruhr  coal  or  Belglan  coal.
onry  ib  doesr  of  course,  require  that  a coal  mercha't
shall  be able  to  trade  anywhere in  the  cornmon  Market,
irrespective  of  his  nationality.
rt  goes without  saying  that  the  High Authority
willr  &s lt  does with  all  other  carters  which  it  has
authorized,  naintaln  a constant  check on  whether  the
organizations  approved  by  it  are  keeplng  within  the
terms of  the  authorization  and are  abiding  by  its  con-
ditions,  particularry  as  regards  ensuring  the  balance
of  enploynent  and offsetting  of  grades.
r  have  only  been  able  to  sketch  the  broad  out-
'llnes  of  the  solution  rhich  are  the  result  of  Jolnt
efforts  nade by  the  High  Authority  and  the  coalui,ning
industry  of  the  Ruhr.  you  will  no  doubt  understand  why
such  a  solution  has  put  a  heevy  straln  on  the  patience
of  us all,  includlng  yourselves.  It  ls  e solution  of15F
a new  kind  altogether  it  does not  merery give  us
the  old  organlzation  dressed  up in  a new garb.
Just  because  that  is  sor  the  new idea  is  for
the  moment mostly  meeting  wiilr  an unfavourabre  r€cep-
tlon.  some of  the  objections  raised  were  no  doubt  due
to  the  uncertainty  which  is  always  felt  whenever we
leave  the  beaten  track  and strike  off  in  a  new direc-
tion.  For  this  reason,  the  High  Authority  had  to  €xi
amine  and  re-examine  the  possibre  repercussions  of  ilre
new solutionr  until  it  was  finally  able  to  produce
the  directives  in  accordance  with  which  ilrose  actuar-
ly  engaged in  coalmining  and coal-selring  wourd be  !r;
ble  to  work  out  concrete  proposals.
The Treaty  insists  on  competition;  at  the  satne
time  it  insists  on  an  equitabre  distribution  of  €ln-
ployment,  a  precept  which  is  strlctly  speaking,  in
conflict  with  free  conpetition.  These  two  premises
courd  be  reconciled  only  by  drawlng  l  line  between
sales  through  independent  serling  agencies  on  the
one  handl  &nd
sales  through  a  joint  office  on  the  other.
If  it  should  turn  out  that  we have  made a  mis-
take  in  uawing  this  rine  of  demarcation,  one  way  or
another,  the  mlstake  will  have  to  be  remedied  by
shifting  the  line.
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The Htgh  Au.thority  hopes  tha,t  the  proposal  I
have Just  outlined  will  lead  to  concrete  appltcatlons
by entorprises  to  ilre High Authority.  But  even if  it
does notrthe  tlme  and trouble  we have taken  over  this
matter  will  not  have been in  valn,  for  ttre Hlgh  Au_
thority  is  now crear  as  to  how coal  from  the  Ruhr can
be marketed in  a  nanner co'sistent  with  ilre  Tre&tv.
To know this  is,  at  arr  events,  important  in  connec-
tion  with  the  decision  which  the  High Authority  will
have to  take.  But  r  trust  that  apprications  wilt  be
submitted  which  will  give  us  the  opportunity  to  put
thls  knowledge to  practical  use.
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concerne  I'industrie minidre de Ia Ruhr, en pr6-
sence  d'une organisation  de vente dont la forme
n'6tait pas compatible  avec le Trait6. M. le d6-
putd Korthals a 6voqu6  cette situation dans le
rapport (pages  1l et 12)  qu'il vous a soumis  en
novembre  dernier. Je puis, A ce sujet, citer tex-
tuellement le  passage  suivant d'un  document
de travail 6tabli par la Haute Autorit6 et utilis6
par M. Korthals:
<  Les repr6sentants  de la  Haute Autoritd
exposdrent  leur point de vue selon  lequel I'or-
ganisation  de vente de la Ruhr constitue  une
entente  groupant  55  entreprises  de production
et rendant impossible  Ia eoncurrence  entre les
producteurs et  les comptoirs de vente aux-
quels ils adhdrent,  de telle sorte qu,une  auto-
risation ne pouvait dtre accord6e,  surtout en
consid6ration  de I'importance de la  produc_
tion ainsi soustraite  A la concurrence.  ))
C'est donc dans eet 6l6ment quantitatif  que
r6side I'un des probldmes  essentiels  que sp6cla-
lement le bassin de la Ruhr a pos6s.  Dans sa
forme actuelle,  cette organisation  de vente des
charbonnages  de la Ruhr  qui  est pratique-
ment une  entente unique  englobant envir.on
50  0/o  de la production  de la Communaut6  _  est
trop importante. Pour reprendre les termes de
notre Traitr6,  elle est  susceptible  <  de d6terminer
les prix,  de contrOler ou de restreindre la pro-
duction  ou  l'6coulement  sur  le  maich6
COmmUn D,
En  pr6sence  d'une telle situation; la  Haute
Autorit6  aurait  pu rendre sa t6ehe facile. Elle
aurait simplement pu dEcider de manidre toute
nrSgative:6
Ce qui existe est incompatible avec le Trait6.
Un  d6lai est fix6  en vertu  du paragraphe 12
de  la  Convention  relative  aux  dispositions
transitoires. A  I'expiration de ce d61ai,  I'or-
ganisation existante sera ill6gale et devra se
dissoudre.
Une telle procddure n'aurait pas permis aux
int6ress6s  -  c'est-A-dire les charbonnages,  les
utilisateurs, les salari6s,  et aussi  la Haute Auto-
rit6  de  connaitre  dans  quelle  mesure les
tAches, non  contraires  au  Trait6,  qu'assumait
I'organisation  centrale  existante,  sont  n6ces-
saires  et  utiles  et  peuvent  6tre  remplies  e
I'avenir.
La  }Iaute Autorit6  pouvait dgalement suivre
une  autre  voie. Cette voie  6tait  plus  difficiie  ;
elle  demandait plus  de  travail  et  exigeait de
vous-mdmes et de nous-mdmes une plus grande
patience. Mais elle promettait  des r6sultats po-
sitifs.  La  Haute  Autorit6  pouvait  en  effet,  de
son cdtr6,  tracer le cadre d l'int6rieur  duquel les
entreprises minidres  pouvaient  organiser leurs
ventes sans contrevenir au Trait6.
La  Haute Autorit6  a suivi  cette voie. Elle a
men6 de nombreux entretiens au cours desquels
l'ensemble des probldmes a 6t6 discut6, en pre-
mier  lieu  avec  les  charbonnages, mais  aussi
avec le  n6goce et  les utilisateurs.  En  outre, la
Haute  Autorit6  est  restt6e constamment  en
contact  avec  Ie  Gouvernement  fdd6ral  et  les
syndicats ouvriers.  Les rdsultats des entretiens
de ces derniers jours  ont 6t6 communiqu6s au-
jourd'hui  au Gouvernement f6d6ral et aux syn-
dicats.6
En se fondant sur ses  travaux, la Haute Au_
toritd a 6tabli des  directives  et les a fait connai_
tre aux repr6sentants  des mines. Ces  directives
tracent un cadre A I'int6rieur duquel on peut
envisager d'autoriser les  nouvelles demandcs
qui pouuont €tre 6ventuellement  prt6sent6es  par
les Charbonnages  de la  Ruhr au  sujet de  la
strtrcture de leur organisation  de vente.
La clifficult6 consistait,  en etablissant  ces  di-
rectives, d tronvcr  un compromis entre  deux
prirrcipes  contradictoires  :
-  la vente en commun,  d'une part, ne doit
pas revOtir une importance  propre d res-
treindre sur le march6  commun  la concur_
rence  plus qu'il n'est  n6cessaire,
-  la vente en commun  cloit  6tre,  d'autre part,
assez  importante et organist6e  de telle ma-
nidre qu'elle permette  de rr6soudre  les  pro-
hlemes  particuliers  que pose  l'€coulement
du charbon et notamment Ie probldme de
l'6quilibre de I'emploi et de li  compensa_
tion des  sortes.
A  I'heure actuelle, l'6tat  des  choses  est le
suivant  i
Dans Ie cadre des directives 6tablies par la
Haute Autorit6, les directeurs de plusieui, u._
treprises  minidres importantes,  qui avaient pris
ia responsabilit6_  de mener des  pourparlers  piu,
le compte des Charbonn"g*,  du ta  Rutrr, 
^ 
orrt
6la-bor6  une proposition en collaboration ".r".  i* prdsident  de la GEORG.  Cette proposition  a 6t6
soumise,  au eours  des  derniers  joui.s,  d la Haute









pr6sent6es  par les charbonnages  dans I'esprit de
cette proposition  avaient quelque chance d,6tre
autor.is6es.
Comment  ces  prclpositions  se  prdsentent-
elles ?
La  transformation  que r6alise la nouvelle so_
lution  est profonde et d'un caractdre fondamen_
t.t:  Jusqu'd  pr6sent, les  charbonnages  ven_
daient, par  I'interm6diaire  d'une  organisation
dirig6e d'une manidre ccntrale par la GEORG,
80 millions  de  tonnes cle charbons marchancrs
sur un  total de  98  millions  de  tonnes. Tout
consommateur  voulant acheter  du charbon de la
Ruhr devait ainsi s'adresser  i  cette organisation
centrale et aux comptoirs qui en d6pendaient.
Sur  ces 80  miliions  de  tonnes, B  millions
6taient export6s vers des pays tiers, les ?2 mil-
lions  restants  6taient  dcbuies  sur  le  marchti
commun.
Dor6navant, on aura le tableau suivant : selon
des estimations toutes provisoires, sur ce mon_
tant  global  de ?2 millions,  47  millions  seront
soustraits d toute influence centralisante et ven-
dus par six comptoirs entidrement ind6pendants
dans leur  activit6  de vente. 2b milliorri  d"  ton_
nes seulement  seront  r6coul€es  par  un  bureau
commun  aux  six  comptoirs,  mais  uniquement
dans la  mesure  ori les  groupes  de  "orriomm"_
t.eurs vis6s s'adresseront effectivement A ce bu-
reau. J'attire  votre  attention  sur  le  fait  qu,au_
cune pression ne pourra  6tre  exerc€e  ,,.,  les
consommateurs qui pourront  y renoncer et s,ap_
provisionner  directement  auprds des six  "o*p-
toirs de vente.I
Nous esp6,rons  qu'avec Ie temps ce systime
permettra a la  concurrence  d'avoir des effets
heureux sur le plan de la productivit6 et aussi
de I'6coulement,  en sorte qu'il  contribue, dans
l'int6rdt de la production,  des  travailleurs et des
consommateurs,  d faire du charbon une source
d'6nergie  capable  de soutenir une concu*ence.
Passons  A pr6sent  en revue le d6tail des  pro_
positions  :
Le point  de cristallisation de la
side ainsi dans I'inddpendance  et
des diff6rentq  comptoirs  de vente.
quoi, A l'avenir, les six comptoirs de
tants  doivent  continuer  a  dtre








Ces comptoirs de vente  constituent,  chacun
pour soi, une organisation  de vente devant 6tre
alrprouv6e au  titre  de  l,article  65 du  Trait6.
chaqrre organisation a le  droit  de  cl6te'miner
se,s  pri.x, sa politiqrre  cle vente  et  son systdme
de rabais  ; elle peut  fixer  les linritc.s  .r"l"blo,
pour I'approvisionnement  direct des utiiisateur.s
d'une  certaine importance ou  pour  l,approvi_
sionnement des n6gociants en gros de premidre
main. Chaque organisation  catcule  la  recette
des charbonnages  qui lui sont rattach6s et pos-
srlde  un service pl'opre cle  vente et du personnel.
En outre, les six cornptoirs de vente sont in_
d6pendants  I'un de l'autre, sont  notamment ilri*
cites tous les accords pass6s  entre ies comptoirs
de vente sur les prix,  la politique de ve*e,  le
systdme de rabais. etc.I
Pendant une p6riode transitoire, les comptoirs
de .vente doivent, cependant,  avoir  le droit  de
se-faire reprrisenter par groupes de deux par le
m6me agent. Cette exception est n6cessaiie,  car
il faut  un certain temps cle  d6rnarrage pour que
le. nombre  requis d,agents pour  ctraque "o-p_
toir de vente puisse 6tre form6 *  chaqrru  .orrp_
toir  Ll neuf  agents, c'est-d-dire  un  agent  par
circonscription  -_-;  le  noml:re  total  del  agents
devrait  donc r0tre  de cinquante-quatre.
Il va d'ailleurs cle  soi que les six comptoirs de
vente doivent dans leur  cotation respecter les
principes g6n6raux du Trait6. Si donc  iu,  "o*p_
toirs de ven[e cotent -  comme auparavant .*
dans leurs bardmes, leurs prix  t.o.U. Ruhrort,
tout achetetrr  direct -.* nr6gociant  en gros ou gros
tutilisateur *-- a  aussi le  clroit, en flrincipe]  ae
prenclre  le charbon A  Ruhr:ort.
Il  y  a une d6rogation A cette rdgle, dans Ia
mesure ou Ia Haute Autorit6 est clispos6e  a au-
toriser  la  mise en  commun  des frais  d,ache_
minement  depuis  ia  mine  jusqu'au  port  cJe
Ruhrort. Dans ce cas,  I'acheteur a n6anmoins  Ie
droit  de faire  effectuer lui-m6me  le  transport
d6part Ruhrort.
Une  autre  d6rogation est  encore ii  l,6tude
en ce qui concenre  les cargaisons  dans les trans-
ports par mer.
Chague comptoir  de vente  assume, d,autre
part, I'obligation d'assur.er  l'6quilibre  de l,em_




nous ont  convaincus de  ce que




dants ne permet pas d elle seure de r6soudre
compldtement le  probldme de  t,equililre  ae I'emploi et de ra compensation  des sortes.  Dans le document de travail  destin6 A la discr.rrrio'
des probldmes  pos6s  par res ventes  de charbon -  document  qui a 6t6.mis d Ia disposition  des membres  de la commission  pour les problo*",
du march6  commun  le lB octobre  1gb4  que  M. Ie d6putd Korthals a joint  en annexe d ion  rap_ port de novembre  lgb4 --- il est fait allusion aux diff6rents moyens auxquels ont peut avoir re_ cours pour r6duire les diffdrences  in6quitables
dans i'emploi. On trouvera 6galement  dans ce document  de  travail  (page BB  clu rapport  cle M. Ie d6put6 Korthatsi une indication sur res ventes en cgnsortium qui  sont conclues  entre plusieurs comptoirs de  vente et un seul gros
consommateur.  Cette id6e a 6t6 abord6e J"r,￿ les propositions  soumises  par Ies charUonrr;g_r.
La prodtrction des diff6rentes mines ,r,uri !", 6gale,  notamment  en ce qui concerne  la propor_
tion de diverses  sortes.  De m6me,  I,assortiment
dont dispose  chacun cles  six comptoirs  de  vente
cliffdre de ce fait. Il  en r6sulte cles  possibilit6s
d'r6coulement  variables pour  les divers "o*p_ tgilf  de vente, eui, d leur tour, entrainent des diffdrences  in6quitables  dans l,emploi ;";;  J;, entreprises  minidres rattachdes  aux  diff€rents comptoirs. Il  faut donc  donner  la  possibiiite
d'assurer l'6quilibr_e  de I'emploi et dls  ,orl"r,
mdme  si une tete diff6renciaiion devait se faire sentir d  I'int6rieur  des  divers  comptoirs  de




















de gros consommateurs.  La condition  ndcessaire n cet effet  est que  ces g;;;  consommateurs s'adressent  volontairement  I  "* Ut'rreau  commun
lvec possibilit6  de denonciation  dans  un certaln d6lai. Les gros consommateurs  entrant en ligne de compte  pour ces  fournitures en commun  sont les  consommateurs  qui  achdtent  au  minimum 50.000  tonnes dans lLnn6e. Ceta "_  ,;t;;;;l;
mr$me  pas I  0/o  de tous les acheteurs directs. Mais il  n'en r6sulte pa, moins pour le bureau commun, au cas ou tous les gros consomma_ teurs entrant en  l.igne  de compte  feraienl ;r"g"
{:  cette possibilit6, ,rrru  *"rJu  de  mar^ceuvre d'environ lb d 20 rnillions de tonnes  par an.
l,es march6s  pass6s  avec Ia Bundesbahn  sont r6gl6s de m6me par I'intermddiaire du ;u;;;" commun. La  Bundesbahn  avait demandt-a'f" Haute Autorit6  de pouvoir achete"  a--""-oig"_ nisme central Ie tonnage  n6cessaire  pour satis_ faire  ses besoins en cf,arburr-  Ou f"  nr'rfr", *it 10  millions  de  tonnes  environ  par an.
Enfin, le bureau commun est comp6tent  pour une s6rie de tAches  de nature purement tech_ nique, parmi lesquelles  il faut mentionner  entre autres  le chargement  en commun  des  navires  de haute mer et Ie. contact p*.murrerrt  avec les transports (chemins  de fer, armement fluvial), en vue d'a,ssurer  une ex6cution  sans  heurt des chargements.  par contre, chacun  des  six cil;_ toirs de vente 
.aura un propre service d,exp6_ dition ind6pendant.
.  ParallClement  A ce bureau commun, une so- ci6t6 commune d'exportations devra s,occuper de  la vente  aux  pays  tie"s.  f,u, "t r.il";;;il_t2
tendent -  ce qui  ne peut  leur  6tre  interdit
d'aprds le  Trait6  grouper  les exportations
vers les  pays  tiers  au  sein  d'un  organisme
unique.
Dans le cadre de eette vente commune 6gale-
ment -  e'est-A-dire  Bundesbahn  et exportations
vers les pays tiers -  les organisations int6res-
s6es  doivent assurer l'6quilibre de I'emploi et
des sortes. Toutefois, I'influence  pratique  sur
l'6quilibre  de I'emploi  est ici  moins forte.  En
particulier,  les tonnages destin6s A la Bundes-
bahn -  environ l0 millions de tonnes,  mais  une
seule sorte essentiellement,  i  savoir les cribl6s
-  ne eonviennent que dans  certaines limites
dtroites pour la r6alisation  de cet 6quilibre.
La  Haute Autoritt6 estime en  outre  que  la
r6alisation de la compensation  des sortes et de
l'6quilibre de I'emploi est d'une importance  tel-
lement fondamentale que  les pr6rogatives ac-
tuelles de certains acheteurs devraient, le  cas
6ch6ant,  c6der le pas temporairement. Je pense
aux  livraisons dites au titre  de Ia consomma-
tion  propre des usines (Werkselbstverbrauch)  :
ce sont les livraisons que les mines effectuent
directement,  en  dehors  de  toute  vente  en
eommun, aux consommateurs  auxquels les rat_
taehent des Iiens financiers. En  aeeordant son
autorisation,  la Haute Autoritd veillera A  ee  qu'A
I'avenir les  tonnages livrables au titre  Ce la
c consommation  propre des usines  D contribuent
6galement,  en cas de n6cessit6,  A assurer l'6qui-
libre  de I'emploi. De cette manidre un cerdain
tonnage de production qui,  avec l,organisation
existant jusqu'ici, 6tait soustrait A I'aelion de la
eentrale, sert A assurer l'Equilibre  de I'emploi.l.l
_9r*  organisation  centrale  telle  que  la
GEORG  qui 6tait une concentration  de toutes  les
55 entreprises  minidres -  c'est-A-dire  ,rrr" o"g"_
nisation  unique pour  ces b5 soci6t6s  miniAics :  ne conservera  i  I'avenir qu'une s6rie d'acti_
vit6s qui  ne doivent pas 6tre consid6r6es  com_
me restreignant  la concurrence.  Il s'agit notam_
ment des activit6s suivantes :
*  6tude commune de I'activit6 d6ploy6e
vue du ddveloppement  dans le secteur
la technique  de combustion,
en
de
--- d6finition  des normes de qualit6 et r6ali_
sation d'6tudes  des  qualit6s,
--  puolicit6 commune,
_-  recherche et 6tude des march6s, et
-  avis sur les questions g6n6rales  de la po-
litique des transports.
La transformal.ion  de l'organisation des  ventes
sur Ie march6 du Sud de I'Allemagne doit se
rattacher 6galement A la  r6organisation d,en-
semble. La  vente sur le  m"rch6  du  Sud  de
I'Allemagne est actuelrement organis6e  de telle
sorte que quatre bassins  -  le bassin  de la Ruhr
avec ses  six comptoirs de vente, d'une part, Aix-
la-Chapelle, la  Sarre et  la  Lorraine-, d;autre part  utilisent  la  m6me  soci6t6, appelde
I'OKU,  comme organe exclusif  de  *rurrto  i;
Haute Autorit6  a fini  par estimer que ce sys_
tdme nrest  pas compatible  avec  le Trait6 et a iait
c-orrnaitre ce point  de vue  dans  une  lettre  A
I'OKU.  Elle engagera des conversations  sur lesl4
modifications qui  devront intervenir  en ce do_
maine.
Si, dans le cadre des propositions  esquissdes
ici,  les charbonnages  adressent  des demandes
d6finitives, la  Haute  Autorit6  instituera  en
outre un organisme  consultatif sp6cial  composd
de repr6sentants des producteurs, des travail-
leurs des mines, ainsi que de repr6sentants  clu
n6goce  et des consommateurs  de charbon de la
Ruhr  dans la  Communaut6. Elle  recherchera
avec  lui dans  quelle  mesure  les  diff6rentes  orga_
nisations  des Charbonnages  de la Ruhr peuvfnt
assurer  les tAches  qui leur sont confi6ei _  no_
tamment : am6liorer  sensiblement  la rdpartition,
maintenir le niveau de ra capacit6  de pioduction
et assurer  l'€quilibre de l,emploi.  En las  de n6-
eessit6,  on examinera  par quels autres moyens
permis par le Trait6 ces  tAches  pourront 6ven_
tuellement  6tre remplies.
Enfin, encore un mot au  sujet  de  certains
probldmes  commerciaux.
.  Tant en ce qui concerne  la Ruhr que les au_
tres organisations de  vente a  l'ini6iieur  du
march6 commun,  il subsiste  des diff6renc", ur_ tre les conditions  de concurrence  des  n6gociants
6tablis dans le pays de I'organisation  di  vente
int6ress€e et  eelres des ndgociants des autres pays de la  Communautd.  Cette situation s,ex_ plique par  le fait  que, jusqu'i  I'ouverturu du march6 commun,  le march6 int6rieur 6tait dis- tinct  du march6 exterieur et, en consdquence,
traitd  diff6remment.' pour  le march6 ext6rieur'
le producteur accordait frr6,quemment  d ,rr, ,urri ou  A quelques ndgociants ieulement  la  repr6_l5
sentation exclusive,  assortie  de la protection 16_
gionale y  affdrente, tandis qu'A fintdrieur  les
n6gociants  de I'ensemble  du  pays se faisaieni
mutuellement concurrence.
Ces diff6rences doivent  disparaitre dans le
cadre  de la rdorganisation.  L'ensemble  du terri_
toire  du  march6 eommun doit  6tre  reconnu
comme  nouveau  <  march6  int6rieur >  ; de ce  fait,
sur Ia base  de principes g6n6raux n,ayant pas
d'effets discriminatoires,  chaque n6gociant  doit
avoir le droit de vendre sur ce march6.  En fin
de compte,  c'est en effet ce que doit signifier
un march6  commun.  La solution  A laquelle  nous
devons aboutir n'est donc aucunement  une so-
lution  r6serv6e  sp6cifiquement  d I'organisation
de vente de la Ruhr.  Elle s'appliquera de  la
mdme manidre d la vente du charbon frangais,
du charbon sarrois  ou du eharbon  belge.  N6an-
moins, cette solution implique aussi qu'un n6-
gociant en charbon pourra exercer son activit6
sur tout le march6 commun sans  considdration
de sa nationalit6.
Evidemment,  la Haute  Autorit6 -  comme  c'est
le cas pour toutes les autres ententes  qu'elle a
autoris6es  -  exercera  un contr6le  constant  pour
savoir si les organisations  qu'elle a autoris6es
respectent  le cadre trac6 par cette autorisation
et remplissent  les conditions impos6es,  notam-
ment si elles appliquent l'6quilibre de I'emploi
et la compensation  des  sortes.
Je ne puis ici qu'esquisser  A grands traits la
solution qui  doit  €tre consid6r6e  comme le 16-
sultat  des efforts  communs de la Haute Auto-
rit6 et des Charbonnages  de la Ruhr, Il  devraitl6
vous apparaitre clairement
Iution a mis notre patience I
lement,  A  dure r6preuve.
pourquoi  eette so-
tous, Ia vdtre 6ga-
De par sa nature, cette solution est .nouvelle
et ne consiste  pas en un ddguisement de I'an_
cienne organisation.
,  C'est pr6cis6ment  parce qu'il  en est ainsi que
la nouvelle id6e ne fut  d'abord jug6e que d6ia_
vorablement. Une partie  des obie"tiorrs expri_
m6-es  s'expliquait,  sans conteste, par  l,incerti_
tude qui  apparait toujours lorsqoe l,on quitte
Ies voies habituelles et que I'on s'engage 
^dans
une nouvelle direction. C'est pourquoi Ii  Haute
Auto_rit6  a toujours dfi  ,*"o*m"ncer  d exarni_
ner  les  incidences 6ventuelles de  la  nouvelle
solution  jusqu'i  ce qu,elle ait finalement abouti
aux directives  dans le cadre desquelles  les pro-
fessionnels  des mines et de la vente du charbon
ont pu 6laborer  un projet concret.
Le  Trait6  exige, d'une part,  un  r6gime de coneurrence;  il elige 6galement  une juste r6par_ tition  de I'emploi  ;  c'est la  une exigence qui
p_ar  sa nature, s'oppose  A la libr"  "oi"ui;";;:
Il _n'6tait possible d'harmoniser ces deux pos_
tulats qu'en  tragant  une frontidre entre
-  la  vente par  I'interm6diaire  de comptoirs
autonomes,  d'une part;
*  et la vente par I'intermddiaire d,un bureau
commun, d'autre part.
Si nous nous dtions tromp6s dans cette d€li_ mitation -  dans un sens ou dans I'autre _  il faudrait y rem6dier en d6plagant  cette timite.r7
La Haute Autorit6  espdre que la proposition
formulle  ici incitera les-entreprises  a r"i  adres- ser des demandes  concrdtes.  Mais, m6me si tel n'6tait pas le eas,  la peine  et le temps  que nous
avons  consacrds  A ce probldme  ne I'auraient  pas
6t6 en vain, car la Haute Autorit6  voit mainie_
nant clairement sous  quelle forme Ia vente de charbon de Ia Ruhr puut se faire en conformit6
avec le Trait6. cette constatation  est en tout cas
importante pour la  ddcision i  prendre par la Haute Autorit6 J'espdre  n6anmoins  que des  de_ mandes seront adress6es,  gui  nous  donneront
I'occasion de mettre  a prolit  la  constatation a Iaquelle  nous  sommes  parvenus.